





















     Industry 4.0 in Germany using IoT (Internet of Thing) which data link layer on production site is leading the  
     world. Using IoT quality control in production can cost down and increase production efficiently. In production  
     line, the three systems – production management system, maintenance management system, quality control  
     system, interlock with one another rigidly to find out the error and adjustment immediately. For gathering  
     and analyzing data, each production line utilizes edge computing to visualize the process status, and records the 
     data in production management system. Maintenance management system stem utilizes robot preservation system  
     to sense data around the equipment, it operates and analyzes collecting date immediately. To link these three  
     system is the best way to detect the outlier and abnormality occur. 




1.1  背景 











1.2  目的 











































のやり取りを表したのが図 1 である。 
 
 
























































3.2  システム構成 
3.2.1 システムの全体構成 






























3.2.4 システムのデータ構造	  





ぞれの id で管理されている。 
  
 
図 8 システム全体のデータ構造 
 
4. 動作実験 







































であるため、生産指示データが表 4 から表 5 に変更さ
れた。 
 
表 2	 連携管理システムからのデータ 
QCM_list_id work_id time Error_message edge_rpi_id 




表 3	 追加された巡回スケジュールデータ 
















































































[1] 岩野 和生、高島 洋典:月刊誌「情報管理」,2015
年 2 月 
